A case of functioning parathyroid cyst by 辻川, 浩三 et al.
Title機能性上皮小体嚢腫の1例
Author(s)辻川, 浩三; 小林, 義幸; 山口, 誓司; 長船, 匡男








機 能 性 上 皮 小 体 嚢 腫 の1例
市立池田病院泌尿器科(部 長:山 口誓司)
辻川 浩 三,小 林 義幸,山 口 誓司
長船クリニ ック
長 船 匡 男
A CASE OF FUNCTIONING PARATHYROID CYST
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                    Masao OSAFUNE 
                From the OsafuneClinic
   We report a rare case of primary hyperparathyroidism with a functioning parathyroid cyst in a 45-
year-old male. He was a recurrent stone former, and consulted our hospital for further examinations 
of hypercalcemia. Plasma levels of intact parathyroid hormone (PTH) were elevated to 130 pg/ml. 
Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging revealed aparathyroid cyst 
on the right lobe of the thyroid gland. We performed right superior parathyroidectomy. Histological 
examination demonstrated a secondary pseudocyst resulting from cystic degeneration ofa parathyroid 
adenoma. Plasma levels of intact PTH normalized after operation. To our knowledge, only 48 cases 
of functioning parathyroid cyst were reported in the Japanese literature. 
   We discuss the clinical features and histological evidenceof functioning parathyroid cyst. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 547-549,1999)































常 認 め ず,ま た 頸 部 触 診 上 腫 瘤 認 め ず.
血 液 検 査 所 見:血 中Ca値11.Omg/dl(8.6～
10,2),血 中Pi値2.8mg/dl(2.5--4.7),intact-
PTHl30pg/ml(10～50),mid-PTHl,200pg/ml
(130～490),イ オ ン 化CaL52mmol/L(1.13・ 一
1.32),ALP2841U/ml(96～340).
画 像 検 査 所 見:頸 部 超 音 波 で は 甲 状 腺 右 葉 や や 上 部
背 側 に23×22mmの 嚢 胞 状 陰 影 を 認 め,CTで は 同
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を認 めた(Fig.1).MRIにおいて はT2強 調画像 に
て 強 いhighintensitymassを認 め た(Fig.2).
MIBI一シ ンチ グラフ ィーで は右 葉 に強い集積 像 を認
めた(Fig,3).
以上 よ り機 能性 上皮小体嚢腫 と診断 し,1997年4月
22日全身麻酔 下にて手術 を施行 した.
手術所 見:甲 状腺右葉 やや上部背側 に接 して嚢胞 を
認 め,こ れ を摘 出 した.大 きさ28×22×15mm,重
さ7.5g,肉眼的 な腺腫組織 を認 めず完全 な嚢 胞状で
あ り,切 開を加 える と,淡 黄色漿液 性の液体 の流 出を
認 め た.ま た,嚢 胞液 のintact-PTHは160,000pg/
m1で あった.
組織所見:嚢 胞壁 は厚 く主細胞 が存 在 し,ま た壁内
に萎縮 した腺細胞 を認 め,悪 性所 見 を認めず上皮小体
腺腫 と診 断 した(Fig.4).
術後経過:術 後1日 目に血 清 カル シ ウ ム値 が9.2
mg/dl(8.6-・10.2)とな り,intact-PTH33pg/ml
(10・-50),mid-PTH340pg/ml(130--490),イオ ン
化CaL21mmol/L(1.13・-1.32)とす べ て 正 常 化
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